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Thrombus in the lung in dogs and rabits were experimentally produc吋 with
coagulated blood labelled with P3". After completion of the lung thrombus formation, 
Trypsin, Plasmin ancl Varidase were administered intravenously or sul:>cutaneously 
for the treatment. The effects of these drugs upon thrombus were studied. 
The result obtained were as follows : 
1) Judging from the concentration of the P1", dissolving activity was strongest 
with Plasmin, next with Trypsin and the last with Varidase. Plasmin treatment 
showed gradual increase of the radioactivity of circulating blood up to 4 days 
following injection. Tr~·psin and Varidase revealed gradual decrease of the radioacti・ 
vity in the following 5 days but stil the radioactivity was higher than the control 
group. 
2) From the accumulating ratio of the radioactivit~’ in tissue of various organs, 
dissolving activit>・ of thrombus ¥ms best with plasmin, next with Trypsin and the 
last with Varidase. Forth day of the plamin treatment showed highest value of the 
total assumption of the differential absorption ratio among al experimental groups. 
3) Dissolving activity of the Trypsin was rapid but showed short duration. 
The highest activitJア wereseen between 30 to 45 minutes following injection. 
4) Accumulation ratio of the radioactivity in the various tissue were the 
following order : liver, small intestine, spleen, bone marrow, kidney, adrenals, 

































られているがp Green (1877)LJ:，細菌の作用もなく p
食塩水中の繊維素が消失し＇ －＿§＿溶けてしまうとP ト
ロンピンを加えてもp 二度と繊維素は出て来ない事を












述べp 一方， Ungar19l,Stefanni2ol, Jackson2ll等はp
血栓溶解に対する作用はp 直接に蛋白を溶解して起す
のではなくて． トリプシンがp PlasminogenをPlas
min (Fi brinol ysin）に転換しP このPlasminがp 血栓
を溶解するものであると述べて居る．何れにしても，
その血栓溶解作用を認めている人は多いー












































































そこでP 家兎はp 直に＇ 100～150mg程度のラポナー
ルに依り麻酔し，頚静脈を露出， Aに作成した pa2で
標識せる血球を含む血液を， トロンピン（持田）50単位










































←数！ W I 15m 30 I 45 I ea
100% J05<!ol 110% 116% 108% 
2 100 109 116 115 108 
3 100 112 119 117 110 
4 100 118 125 119 14 
5 100 118 128 123 17 
6 100 121 129 124 13 
7 100 125 133 127 14 





J 30 J 45 I 60 
i附 115% 117% 120% 108% 
2 100 123 145 137 119 
3 121 122 128 120 










P. T. c. 
注射前 100% 100% 100忽
1 d. 117 88 73 
2 144 76 51 
3 164 68 33 
4 172 59 22 
5 167 52 14 
P: Plasmin 
T : Trypsin 







































のであるがp プラス ミン使用例では，肝p 腎P 副腎，
骨髄，小腸で， 3～4日を頂点とする上昇曲線を示
し，図lに示した如きプラスミン曲線に近かった．














表 4 C : Control 
T : Trypsin 
注射名；注射前十1瓦 -1 2 1 3 r 4 : 5 
c. I o.附 I 0.10% I o.os% I o附 I o.o3% I 川%
T. ; I 0.11 I 0.10 I 0.09 I 0.05 I 0.03 
I c. ! 1.54 I 0.89 I 0.62 I 0.53 I 0.47 I 0.41 
肝臓｜ I I I i I I 
I T. ! I 0.94 I 0.90 I 0.85 I 0.64 I 0.54 
C. I 1.28 I 0.74 I 0.61 I 0.52 I 0.44 i 0.38 
牌臓 l I I I I I 
- T. : ! 0.80 : 0.71 i 0.65 I 0.55 i 0.49 
c I o.64 I o.3s 0.29 ! 0.23 I 0.11 ! o.r6 
腎臓 I I I I 
T. I 0.41 • 0.38 I 0.34 I 0.27 I 0.24 
c. : 0.54 i 0.37 I 0.29 I 0.21 ! 0.15 I 0.14 
副腎 I : : I I I 
T. : I 0.40 I 0お I o.2s I 0.21 i 0.11 
骨
c. 1.03 I 0.68 I 0.60 I 0.52 I 0.41 I 0.36 
髄. I I I I I 
一 I _T 1一一一｜ 0 75 I 0 72 I 0 65 i 0 62 I 0 56 
C. I 0.41 I 0.28 1 0.24 I 0.19 I 0.15 I 0.12 
筋肉 1 i I I I I I 
T. I i 0.28 I 0ぉ I 0.21 I 0.11 I o.r5 
c. i 1.34 I 0.80 I 0.75 I 0.64 I 0.53 ! 0.49 




T. i I 0.84 I 0.80 I 0.77 i o叩 i 0.64 
c. I 6.94% I -i.2山 1 3.48% I 2.89% I 2.35".; 1 2.01% 
T. I I 4問 I 4.21?;; I 3.84% I 3.21'% 2.82% 
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表 6 C : Control 
V : Varidase 


































天然の安定なる燐は＇ 3lpのみでF この他p 放射性




α1iewitz (1935）等は＇ 32pの生体内の分布とp 排池
を調べy Cohn4D, ManJy42J等はp 色々の動物につい
て32),pの臓器p 組識えの蓄積率とp 時間的関係p 交
換率の速度p 排池率等調べて居りp 倉光43J,加藤4),
山下45）等に依れば，マウスにおける 32pの注射による
各臓器の蓄積率はp 骨p 肝p 牌p 腎，小腸，心筋，肺
筋肉，皮膚の順であり，最も少いのは大脳であったと































ぃ，一方 Low-Beer48lはp 静注せる 32pの体内蓄積率
は，第5日でF すでに＇ 67.76~；，であると云う．
















































トリプシン L16～33mg/kg) 22例中2例（9 %）に
S.T.K, (250.000単位） 13例（50%）に，
血栓の溶解を認め， トリプシン投与例では，血中fibr・





























































































と， 32pは，肝P 小i渇，牌，骨範，腎p 副腎，筋肉，
大脳の順であった．
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